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A construction contract can be brought to an end in a various ways either by 
performance, agreement, frustration or by breach. Normally, termination of contract is a 
remedy for discharged of contract or put the contract to an end by breach. A contract for 
government project normally use PWD Form 203A (Rev. 2007). In its effort to eradicate 
corruption in the construction industry, the government has incorporated an anti-
corruption clause in the PWD standard form of contract that is Clause 53.0. However, it 
is silent on the true meaning of the words corruption, unlawful or illegal activities. It can 
be anything to the ordinary person since there is no clear meaning. It also raise a question 
whether the clause (without clear definition) is adequate enough for the employer to 
terminate the contract. The objectives of this research is to determine the meaning of 
corruption and unlawful or illegal activities and their differences. It is also to determine 
whether the employer, is entitled to terminate the contract based on Clause 53.0 of PWD 
Form 203A (Rev. 2007). This research is confined to the Clause 53.0 of PWD Form 
203A (Rev. 2007) and the reported English court cases on corruption, unlawful or illegal 
activities. This research is carried out by analyzing selected court cases. It is found in this 
research that the meaning of corruption is offences relating to the improper influencing of 
people in certain position of trust and willing to act dishonestly in return for money or 
personal gain. Meanwhile an unlawful or illegal activity is means by activities commit by 
a person or a group of person that is forbidden by law. It also pointed out that it is wrong 














Di dalam standard kontrak pembinaan bangunan, terdapat peruntukan untuk 
membenarkan pihak untuk menamatkan kontrak itu mengikut pelbagai keadaan yang 
telah dinyatakan di dalam standard kontrak bangunan. Kontrak boleh ditamatkan dalam 
pelbagai cara sama ada oleh prestasi, perjanjian, kekecewaan, atau oleh perlanggaran. 
Biasanya, penamatan kontrak adalah remedi yang berpunca dari kontrak yang berakhir 
dengan perlanggaran. Kontrak bagi projeck kerajaan biasanya akan menggunaan Borang 
JKR 203A (Pind. 2007). Dalam usaha untuk memansuhkan rasuah dalam industri 
pembinaan, kerajaan telah memasukkan fasal anti rasuah iaitu Fasal 53.0 di dalam 
Borang Kontak JKR 203A (Pind. 2007). Fasal ini tidak memberikan pengertian yang 
sebenar kerana tidak mempunya maksud yang jelas. Selain itu, ia juga memberikan 
persoalan sama ada kerajaan boleh menamatkan kontrak di bawah fasal tersebut atau 
tidak. Objektif kajian ini adalah untuk menentukan makna dan perbezaan di antara rasuah 
dan aktiviti atau perbuatan yang menyalahi undang-undang. Selain itu, ia juga untuk 
menentukan sama ada kerajaan adalah berhak atau tidak untuk menamatkan kontrak di 
bawah Fasal 53.0. Kajian ini akan memberi tumpuan kepada Fasal 53.0 di dalam Borang 
JKR 203A (Pind. 2007) dan kes-kes mahkamah yang berkaitan dengan rasuah, aktiviti 
atau perbuatan yang menyalahi undang-undang. Kajian ini dilakukan dengan  
menganalisis kes-kes mahkamah sebelum ini. Oleh itu, pada akhir kajian ini, boleh 
disimpulkan bahawa rasuah adalah kesalahan yang berhubung dengan pengaruh tidak 
wajar dalam kedudukan tertentu dan bersedia untuk bertindak tidak jujur sebagai balasan 
wang atau untuk keuntungan peribadi. Sementara itu, aktiviti atau perbuatan yang 
menyalahi undang-undang aktiviti yang dilakukan oleh seseorang atau kumpulan orang 
yang dilarang oleh undang-undang. Selain itu, kajian ini menunjukkan bahawa ia adalah 
salah bagi kerajaan untuk menamatkan kontrak itu di bawah Fasal 53.0  Borang JKR 
203A (Pind. 2007). 
